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Shigeo OKUMURA 
Kinetin was disocvered as a cell-division promoting substance 11 years ago. 
This substance has many interesting physiological activities. In this paper， three interesting 
activities of kinetin were described: 
1) The first activity is a stimulating action upon the greenleaves. 
2) The s巴condaction is a stimulating e百ectof fiowering of various plants_ 
3) Th巴thirdactivity is a promotion of seed-germination of Tobaccum. 
The use of kinetin in agriculture has become feasible 
All the plant species so far tested (Pisum sativum L， Zea mays L， Spinacia oleraceal etc_) 
showed the frost hardin巴sswith kinetin. The plants that acquired the frost-hardiness also 
acquired a resistance to the agricultural chemicals. 
A study was also mad巴 toinvestigate the relationship between the chemical structure 
and the kinetin戸activity.For example， the changes of activity due to the replacement of 
furane ring in kinetin by an aromatic or heterocyclic ring or an alkyl group were investigated. 
The very interesting relationship was found. 
It is very important problem wheather kinetin exists in the nature or not園 Thisstill 
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月 日 110p~.m. ~ 1p.~m. I対照区| 月 日 110P開.p.m.花I1p.p数~I 対照区
8 月 2 1 日 3 。 。 8 月 2 8 日 10 7 7 
" 2 2日 5 。 。 " 2 9日 9 9 10 // 2 3日 5 。 。 // 3 0日 9 10 9 
/ 2 4日 6 1 。 8月 31日より 49 60 48 
/ 2 5日 6 2 1 10月 10日まで
// 2 6日 9 3 3 
/ 2 7日 10 5 5 総 計 121 97 83 







カイネチン 光 志家 1. A. A. 花芽数
1 ナ Lノ ナ こ、ノ ナ 工ノ 5.6ヶ
実 2 ナ エノ 赤 外 光 ナ J 、 。圃2ヶ
3 ナ しノ 赤 色 光 ナ 工、ノ 6.4ヶ
験 4 ナ 1、ノ 赤外光→赤色光 ナ 1、ノ 6.2ヶ
5 20mgj立 ナ 三、ノ ナ 三、ノ 6.6ヶ
A 6 20旬/立 赤 外 光 ナ レノ 6.2ヶ
7 20mgj立 赤 色 光 ナ 工ノ 7.1ヶ
実
1 ナ 三、ノ ナ 工ノ ナ Lノ 3.3ケ
2 ナ ン 赤 色 光 ナ 三、ノ 5.7ケ
3 201l別立 ナ 三、ノ ナ 1、ノ 6.7ケ
験
4 ナ 工、ノ ナ 1、ノ 30mgj立 2.0ケ
5 ナ 三ノ 赤 色 光 30呼/立 4.0ヶB 







(mgj立) (mgj立〉 (必)。 。 0.5 。 100 44.8 
1 100 50.8 
5 100 82.0 
10 100 90.5 
10 75 90.5 
10 50 60.7 
10 25 53.1 
10 10 28.5 
10 5 17.6 
10 l 17.1 
10 。 12.5 
1 。 1.5 
2 。 0.8 









立)の共存により除かれ， さらに促進されている (A 






















表 6 Chemical structure and kinetin activity 
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Conc. mo1/1 Activity 
5 X 10~7 200 
5 X lO ~6 160 
5 X lO ~6 124 
1 X lO ~5 115 
2 X lO ~5 128 
1 X 10~5 133 
1 X 10~5 130 
1 X 10~5 185 
1 X 10~5 189 
5 X10一7 200 
3 X10一7 140 
200 
3 X lO ~9 122 
5 X10一7 180 
5 x 10 ~7 185 
1 X 10~5 110 
5 X 10~6 165 
5 X10一7 195 
7 X 10~7 190 
































































A Triacanthine [6-('y，-y-dimethylal1yl) adenosineJ [VIIJ 
このものがカイネチンよりも強力であることを報告して
いるが， このものの配糖体である 6-(-yヴー dimethy1































H沿 CH 0 1 HC--NH2 4:ぃ
Hypoxanthine 
するものと考えている.
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